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MASAO NA GASE 
From the Second Surgical Division Kyoto University Medical School 
(Director : Prof. Dr. YAsUMASA AoYAGr) 
A male of 33 years old complaining of persisted hemoptysis was admitted to 
our clinic on April 9, 1957. 
Right thoracotomy was performed for empyema necessitatis in 1941, and he 
had progressed favorably after that operation. However, hemoptysis without any 
detectable cause took place in 1954. The chemotherapy for tuberculosis was adapted 
by a doctor for about one year in spite of no evidence of tubercle bacilli in the 
sputum, and this attempt was not effective. 
In our clinic, bronchiectas1s in the right lower lobe was found by means of 
bronchography (Fig. 2 and 3) and blood oozing from the dilated bronchi b~「 means
of bronchoscopy. 
The partial resection of the basal segments of the right lung was successfully 
done under endotracheal intubation anesthesia. The postoperative course has been 
very satisfactory. 
About one hour after removal of the endotracheal tube, edema of the glottis 

























続いたのでF 満4年を経た昭和16年4月当科に入院 血液所見・赤血球数464万p 白血球数6200，血色素量
し，膿胸遺残腔の診断のもとにSemb氏胸廓成形術及 90% （ザー リー ），好中球70%，好酸球29五， リンパ
ぴ胸腔洗礁をうけた結果，痩孔は閉鎖しp 同年7月に 球26%，単球2%.
退院した．その後は時々咳敷p 問者療をみる以外には全 尿所見：異常をみとめない．
く苦痛なし普通人と同犠の生活を続けていたがp 昭 血沈 ：1時間151)1m.,2時間36mm.
和29年5月特に誘因と忠、われるものがなくて，昭療に レ線所見： 気管支造影法によると附図I.nの如く右
血線を混ずるようになりp 昭和30年6月某院に於いて 下業は萎縮しF かつ予期した通り著明な気管支拡張症








であった．昭和32年4月9日入院． は著しく肥厚しP その表面は粗憾でありp 胸膜陛下部







診音短p 呼吸音全くきこえずp 声音娠塗消失．肺肝濁 I A. et V. basalis communis）及び気管支を切断した
音界不明． 後y Ssと肺底区域との境界と思われる所で部分切除術
曜夜．粘液血性にして 1日量約50cc.，メチレンプラ 式によって切離して肺底の硬結部を切除した．その後
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